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■Abstract
A resident claim against supervisory auditor is a system to remedy unlawful or
illegal financial act in municipal corporations. In order to put it into practice, the
resident claim must be within the limits of financial act that is permitted by local
government law. About whether or not it would be justified by the law, the pur-
port in resident claim have a dispute repeatedly. In this article, I investigate con-
tent that can be permitted as valid residents claim through past trial.
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第 1審で，Xは Y 1に対し市 Y 2に代位して，
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1）最判昭和 51・3・30（集民 117号 337頁）
2）広島地判昭和 48・10・25（行集 24巻 10号 1135頁）





地判昭和 53・10・26（行集 29巻 10号 1884頁），東
京高判昭和 54・10・25（行集 30巻 10号 1777頁）な
どがある。
5）最判昭和 60・9・12（集民 145号 357頁）
6）横浜地判昭和 52・12・19（判時 877号 3頁）
7）東京高判昭和 55・3・31（行集 31巻 3号 824頁）









14）最判平成 4・12・15（民集 46巻 9号 2753頁）
15）東京地判昭和 60・5・23（行集 36巻 5号 673頁）

































21）大津地判平成 18・9・25（判タ 1228号 164頁）
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27）最判昭和 62・2・20（民集 41巻 1号 122頁）
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